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序論
本研究の目的は Raymond Carverの初期の代表作の一つである “Fat” を取り












“Cat in the Rain” を Carverが読み、高く評価していることは、次の引用から
明らかである。
Thereʼs a story called “Cat in the Rain,” which is one of my favorite stories by 
Ernest Hemingway. Nothing much happens in the story, but you know that the 
relationship between the husband and wife is going bad. She goes out to look for a 
cat that she sees from her hotel room window, and itʼs the rainy season, and I guess 
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the storyʼs set close to Spain, and her husbandʼs not much interested, and thereʼs a 
detail that sticks in my head―heʼs lying on a bed reading a book, but his head at the 
foot of the bed, and his feet are at the headboard. Itʼs a wonderful story. Itʼs a very 
simply told story. Itʼs marvelous. （Conversations with Raymond Carver 17）










執筆された SHIGETA Minoruによる “Some Considerations on Carverʼs Fat” 一編
を数えるのみである。本論では、Hemingwayの短編小説の代表作の一つであ




“Fat” の語り手のウエイトレスがまず注目するのが the fat manの指である。
This fat man is the fattest person I have ever seen, though he is neat-appearing 
and well dressed enough. Everything about him is big. But it is the fingers I 
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remember best. When I stop at the table near his to see the old couple, I first notice 





おそらく無意識のうちに、語り手のウエイトレスは、the fat man の性的な魅
力にひかれているのである。the fat man の癖である “puffing noise” も「喘ぎ
声」と解釈すれば性的な意味合いが極めて濃くなる。その意味において次の場
面は興味深い。
I make the Caesar salad there at his table, him watching my every move, 
meanwhile buttering piece of bread and laying them off to one side, all the time 
making this puffing nose. Anyway, I am so keyed up or something, I knock over his 






“Cat in the Rain” においても、指そのものではないものの、手が重要な役割
を果たす場面がある。視点的人物のアメリカ人の妻がホテルの支配人の前を通
る場面である。
He stood behind his desk in the far end of the dim room. The wife liked him. She 
liked the deadly serious way he received any complaints. She liked his dignity. She 
liked the way he wanted to serve her. She liked the way he felt like about being a 
hotel- keeper. She liked his old, heavy face and big hands.　（130）
最後のセンテンスには、the fat man と重なる要素がみられる。特に「大きな
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ホテルの支配人の性的な魅力に惹かれていることが the fat manの指に対する語
り手の描写から逆照射されるのである。
第2章　the fat manが用いる “ we” について
the fat manが会話において頻繁に使用する代名詞 “we” に関して，先行研究
では Saltzmanが次のような指摘を行っている。
Perhaps his use of the royal “we” to refer to himself, as though he needed to 
measure up verbally to his size, makes her realize how dwarfed and submissive she 
has been. Or perhaps the jokes about her being “sweet” on him lead her to reevaluate 
her relationship with Rudy, who is similarly incapable of appreciating feelings she 
can hardly approximate. （24）
しかし、Saltzmanの解釈の問題点は、the fat manが会話に頻繁に用いる “we”
を “royal we” であると断定していることである。本章では “we” が使用される
コンテクストに留意しながら、the fat manが個々の “we” にどのような意味を
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込めて用いているのかを、いくつかの場面を取り上げ検証する。
the fat manはこの作品の中で合計43回発言している。次に引用するのは the 
fat manと語り手のウエイトレスとの最初の会話の場面である。
I see to my other tables, a party of four businessmen, very demanding, 
another party of four, three men and a woman, and this old couple. Leander has 
poured the fat manʼs water, and 1 I give the fat man plenty of time to make up 
his mind before going over.
Good evening, I say. May I serve you? I say.
Rita, he was big, I mean big.
Good evening. He says. Hello. Yes, he says. 2 I think weʼre ready to order 
now, he says.（3）（下線は筆者による）
下線部 1から語り手が the fat manが注文するのを待たせていることが、好意
によるものであることを読み取ることができる。4人のビジネスマンが多くを
要求することも、語り手の the fat manに対する評価を高めたに違いない。それ




1 I think we will begin with a Caesar salad, he says. And then a bowl of soup 
with some extra bread and butter, if you please. The lamb chops, I believe, he 
says. And baked potato with sour cream. 2 Weʼll see about the dessert later. 
Thank you very much, he says, and hands me the menu. （3）（下線部は筆者に
よる）











同じパターンは “Cat in the Rain” に既に存在している。第1章で引用した部
分で “like” という動詞が繰り返し使われていることは、夫の Georgeに欠如し
た資質をホテルの支配人が持っていることの裏返しであることは、もはや疑う
べきもない事実である。（4）この問題につては6章でさらに詳しく論じる。
the fat man の用いる “we” には、別のニュアンスが込められているものも見
受けられる。
Believe me, he says, we donʼt eat like this all the time, he says. And puffs. Youʼll 
have to excuse us, he says. （4）
Believe it or not, he says, we have not always eaten like this.
Me, I eat and I eat and I canʼt gain, I say. Iʼd like to gain, I say.
No, he says. If we had our choice, no. But there is no choice. （6）
これら二つの例に於ける “we” は the fat manが、太っているがゆえに不当に
差別を受けている人々全体の代表者であるかのようなニュアンスが込められて
いるといえるのではないか。そのことが語り手の心の琴線に触れ、自分も太り
たい、つまり the fat manと同一化したいという願望と結びついていると考えら
れるのである。
第3章　“shut up” について
“Cat in the Rain” と “Fat” のクライマックスの場面で、同じ “shut up” という
極めて強い表現が用いられていることは注目に値する。まず “Cat in the Rain”
からの引用である。
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“And I want to eat at a table with my own silver and I want candles. And I want 
it to be spring and I want to brush my hair out in front of a mirror, and I want a 
kitty and I want some new clothes.”
“Oh, shut up and get something to read,” George said. He was reading again. 
 （131）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線は筆者による）
妻の切実な訴えに対し、夫の Georgeは極めて強い表現である “shut up” とい
う罵声に近い返答を投げかけ、本を読むことを強要する。
次に “Fat” から、問題の個所を引用してみよう。
Believe me, he says, we donʼt eat like this all the time, he says. And puffs. Youʼll 
have to excuse us, he says.
Donʼt think a thing about it, please, I say I like to see a man eat and enjoy 
himself, I say.
I donʼt know, he says. I guess thatʼs what youʼd call it. And puffs. He arranges 
the napkin. Then he picks up his spoon.
God, heʼs fat! Says Leander.
He canʼt help it, I say, so shut up.  （4） （下線は筆者による）
語り手は the fat manの見事な食べっぷりをほめるのみならず、彼に対する好
意を口にする。それに対して the fat manはこれまでのように代名詞 “we” では
なく “I” で答えているのは注目に値する。恐らくこの部分において語り手と
the fat manとの距離は最も接近するのである。そのことに全く気付かない
Leanderは the fat manが太っていることを飽きもせずに繰り返す。そこで語り
手の怒りは爆発し，” shut up” という強いセリフが用いられるに至るのである。
以上考察したように，発する人物と発せられる人物との立場は正反対である
が、作品のクライマックスにおいて “shut up” という語気の強いセリフが発せ
られていることは、単なる偶然であるとは考えられないのである。
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第4章　妊娠願望あるいは妊娠について
“Cat in the Rain” において、アメリカ人の妻の妊娠願望、あるいは妊娠が描
かれている可能性があるのは次に引用する部分である。
As the American girl passed the office, the padrone bowed from his desk. 
Something felt very small and tight inside the girl. The padrone made her feel 
very small and at the same time really important. She had a momentary feeling of 
being of supreme importance. （130）
この部分に関して、倉林・河田は次のように指摘する。
この作品をめぐる最大の学説的論争は、「何かがとても小さく、締め付











I put my hand on my middle and wonder what would happen if I had children and 
one of them turned out to look like that, so fat. （6）
このような仮定法による想像が、突然に行われることは興味深い。妊娠願望
もしくは妊娠が全く唐突に出現することは “Fat” と “Cat in the Rain” との間テ
クスト性を考えるうえで、極めて重要であると考えられる。
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第5章　変身願望について
“Cat in the Rain” において変身願望が現れるのは、次の部分においてである。
“Donʼt you think it would be a good idea of my hair grow out?” she asked, 
looking at her profile again.
George looked up and saw the back of her neck, clipped like a boyʼs.
“I like it the way it is.”
“I get so tired of it,” she said.  “I get so tired of looking like a boy.”
George shifted his position in the bed. He hadnʼt looked away from her since 
she started to speak.
“You look pretty darn nice,” he said. （131）
それに対し、 “The Fat” においては、変身はもっと過激な形で現れる。
I get into bed and move clear over to the edge and lie there on my stomach. But 
right away, as soon as he turns off the light and gets into bed, Rudy begins. I turn 
on my back and relax some, though it is against my will. But here is the thing. 
When he gets on me, I suddenly feel I am fat. I feel I am terrifically fat, so fat that 
















ランでの彼の the fat manに対する態度は、他の従業員と同様、嘲りに終始する。
さらに彼は the fat manに出会うことによって起こる、語り手の変化について、
まるで無頓着である。
彼の the fat manに対する攻撃は執拗に続く。帰宅してから後も、彼は the fat 
manや子供のころ知っていた太った子供について、まるでそれを楽しんでいる
かのように嘲笑を続ける。
…I knew a fat guy once, a couple of fat guys, really fat guys when I was a kid. 
They were tubbies, my God. I donʼt remember their names. Fat, thatʼs the only 
name this one kid had. We called him Fat, the kid who lived next door to me. He 
was a neighbor. The other kid came along later. His name was Wobbly. Everybody 






以上のような6つの観点からの考察の結果、“The Cat in the Rain” と “Fat” と
には密接な間テクスト性があることが明らかになったと考えられる。（5）この
ような間テクスト性は、“Fat” の結末の部分にも反映されている。
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Thatʼs a funny story, Rita says, but I can see she doesnʼt know what to make of it.
I feel depressed. But I wonʼt go into it with her. Iʼve already told her too much.
She sits there waiting, her dainty fingers poking her hair.
Waiting for what? Iʼd like to know.
It is August.
My life is going to change. I feel it. （7）　
“Cat in the Rain” の結末では、視点が Georgeに移るため、メイドが持ってき
た猫に対してアメリカ人の妻がどのような感情を抱いたのか、解釈の分かれる




この部分において語り手は Ritaの華奢な指と、the fat manの太い指を無意識の
うちに比較しているのではないだろうか。
Ritaに語るのをやめた語り手は自分自身に「何を待っているのか」問いかけ
る。その次のセンテンス、“It is August” はどのような意味合いで用いられてい
るのであろうか。Augustには同じ綴りの形容詞 augustがあり、「威厳のある・













（2）村上は the fat manを「でぶ男」と訳しているが、本論で考察するように、
the fat manに寄せる語り手の感情を考慮すると、この表現は不適切である
と考えられる。そこで本稿では一貫して “the fat man” という表記を用いる。
（3）Betheaは Technique and Sensibilityで “The waitress may perceive the fat man as 
sexually vibrant, but no evidence suggests that he possesses any special virility. In 






また間テクスト性については、Betheaは The Great Gatsbyとの関連を指摘
している（Technique and Sensibility 12）。
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